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一方，Uchiyama et al.７）はSW monofilamentを用いた
接触感覚の検討で，口蓋裂児では口蓋の知覚閾値が高い
ことを示した。Noguchi et al.８）の術式別検討では，MPO
表１ Comparision between the control group, the MPO group, and the CPO group
Variable
Control (n=35) MPO (n=15) CPO (n=23)
Test results p-value
Mean SD Mean SD Mean SD
C-C’ ３６．０ ２．１ ３３．８ ４．８ ３３．６ ４．７ Control>CPO ０．０１１
M-M’ ５５．４ ３．０ ５１．３ ４．８ ５２．４ ５．４ Control>MPO ０．００２
Control>CPO ０．０１２
Palatal length ３２．７ ２．４ ３０．９ ４．１ ２７．２ ４．０ Control>CPO <０．００１
MPO>CPO ０．０１６
Palatal height １４．９ １．７ １６．１ ２．３ １２．２ ２．９ Control>CPO <０．００１
CPO>Control ０．０１４
MPO>CPO <０．００１














































表２ Sensitivity measured by Semmes-Weinstein monofilaments in patients in patients
with UCLP after push-back palatoplasty
Palatal area Normal （n＝３５）
Surgical technique
MPO （n＝１８） CPO （n＝１９）
Anterior ２．１７（０．４６） ２．４７（０．６５） ３．５８（０．７２）**
Lateral ２．３５（０．５２）† ２．６９（０．７５） ３．７２（０．５５）**





















Preschool １ ０ ２ １ ２５（８６）
School age ０ ＊ ０ ０ ０ ２９（１００）
UCLAP（n＝３３）
Preschool ８a ３a １ ０ ２３（７０）
School age １b
＊＊
１b ０ ０ ３２（９７）
CPO
ICP（n＝２３）
Preschool ２ ＊＊＊ ２ １ ０ １８（７８）
School age ２ ＊＊＊ １ ０ １ １９（８３）
UCLAP（ n ＝
２４３）
Preschool １０ ０ ２ ０ １２（５０）
School age ６b １b ０ ０ １８（７５）
*p<0.05, **p<0.02, ***p<0.01.
aTwo cases had patalized and lateral articulation.
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